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　　　　　　　　　　　　　　　1）
　　The　content　of　’radon　and　o，ther　radioactive　elements　of　M；trtara　Hot－Sprin．crs，　Tottori，　Japan
which飢・k・・w・・就h…d圃iv・th・・m・1・p・i・g吻・bee・inve・tig・t・d　by漁・y　i・ve就｛9・鵬
’As　a　result，　it　bas　been　shown　that　the．r．adon　coneent　is　high　in　these．spr．ings．
The・uthG・f・u・d出・t　th・th・・m・1・画g・f　Him・i・…Y・・Mi舩…h・・．鋤・職m・ly　h｛gh
radon　content　in　the　sample　water　taken’　from　its　orifice　at　the　bottom　of　the　bath－tub．
　　The　radon　content　was　measured　rkrith　the　！．　M．　Fontactgcope，　and　the　content　of　other　elem－
ents　is　determined　respectively　of　same　sample．　The　rerults　obtained　are　as　follows：
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　　　　　　　　　　　2），　3）
　　As　for’　tfie　cold　mineral　springs，　extremely　high　content　of　radon　is　1〈novxrn，　e．　g．　．　at　Obersch－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）　5）
lema　（Hindenburgr）quelle），　Brambach　（XVettingquelle），　Ma：utomi，　」．keda　etc，．　But　the　radon
content　of　Hisui－no－Yu　sholvs　one　of　the　highert　valuer，　among　the　thermal　springt，．
　　Further　studieb，　of　this　work　will　be　made　and　more　detailed　results　will　be　given　a　later
da亡e．
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